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Purpose:τbis study was conducted to examine the methods of support adopted by grandmo也ersto prevent 
depressive symptoms in puerperal mothers. Methods: Questionnaires were distributed to mothers 1 month after 
giving b立也 andgrandmothers. The questionnaire asked grandmothers about也eirknowledge of也epostp紅加血
mental state of mo吐lersand postp釘同msupport， whereas mothers were asked about吐lesupport也eywished to 
receIVe企omgrandmothers. The current menta1 state of mothers and their aw紅 enessabout motherhood were also 
evaluated using the Edinb首位 Pos白atalDepression Scale (EPDS). Results: Grandmothers wi也 knowledgeof 
mothers' postp紅白血menta1state were significantly more active in providing support to ensure time for the mother 
to sleep. Mothers in也eEPDS-negative group received也esupport白eydesired企omgrandmothers. Furthermore， 
mo仕lersm せleEPDS・-negativegroup had significantly higher awareness and self-estβem白血 thosein也e
EPDS-negative group. Discussion: The results of也isstudy showed也atit is important for grandmo由ersto have 
knowledge about the mother's postp紅白血 menta1state. Nurses must communicate也econdition of mothers to 






































































































































































2.対象者の背景 (表 L 表 2)
本研究で対象となる祖母の平均年齢は 59.54歳










出産経験 初産 58 (46.8) 
経産 66 (53.2) 





里帰り あり 77 (62.1) 
なし 47(33.1) 
育児支援者実母 65 (52.4) 
(最も支援し
44 (36.0) てくれる者) 夫・パートナー
1¥ートナーの実母 B (6.5) 
その他 5 (4.0) 
家族構成 核家族 108(87.1) 
実両親と同居 9 (7.3) 
パートナーの両親と同居 4(5.6) 
その他 2(1.6) 
職業 専業主婦 73 (58.9) 
会社員 21 (16.9) 
看護・医療系 11 (8.9) 











職業 あり 64(57.7) 
なし 47(42.3) 
育児支援を受けた経験 あり 97 (87.4) 
なし 14(12.6) 
主に育児支援を浸けた者 実母 76(87.4) 
義母 29(26.1) 
姉妹 12(10.8) 
義理の姉妹 2 (1.8) 
近所の人 4(3.6) 
夫 1 (0.9) 
その他 11 (9.9) 
就業状況 正社員 15(13.5) 
F¥ート 37 (33.3) 
自営業 7 (6.3) 
その他 4 (8.6) 
職種 事務 8 (7.2) 
看護・医療系 9 (8.1) 
販売職 11 (9.9) 
保育士 3(2.7) 
その他 34 (30.6) 
母親への育児支援経験あり 98 (88.3) 



































MP項目(積極的意識) 3.2 2.34 




























祖母とする)が 12名 (57.1%)、パートナーが 8
名 (38.0%) で、あった。
表 5 EPDS陽性と陰性の母親の割合 (n=122)









































































表 7 EPDSと母性意識尺度MP項 目得点との関連
人(%) 平均値 標準偏差 pil直
EPDS 陰性群 101 (82.7) 1.8 0.508 
.023* 
陽性群 21 (17.2) 2.1 0.387 











*pく.05 t(120) "'-2.3， p"'0.023 
表9 EPDSと自己肯定感尺度との関連
人(%) 平均値 標準偏差 p値
EPDS 陰性群 101 (82.7) 






































子育てへの助言を行う 医笠蜜 1 
母親に自分の子育て経験を伝える O 
母親への励ましを行う O 





















っていたものは 25人 (22.5%)で、あった (図 4)。
表 10 マタニティ・ブルーズ， 産後うつ病の知識 (祖母)
気自っている 知らない
マタニティ ・ブルーズ 93人 (84%) 18人 (16%)












産後女性の50~80%に現れる 臨 7 
85 
民‘77









































人 弘 人 % 人%
母親の子育て相談にtq障する 92 ぬ6 12 10.9 5白4
母親の話を受容的に聞く 。1 82.7 15 18.1 3.6 
母親へ励ましを行う 89 80.9 16 14.4 4.5 
母親の極眠時聞を確揮する 84 76.3 20 24.3 5.4 
母親の子育てへの助言をする 82 74.5 20 13.5 7.2 
母親の自由な時聞を確保する 79 71.8 2  17.1 8.1 
母親の子育て方法を認めることを告える 7 70 19 18 14 12.7 
母親の子育てをほめる 74 67.2 27 18 8.1 







つながるこtもある 知らない 16(30.7) 36(69.2) 
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